































Our Father, who art in heaven
hallowed be thy Name,
thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread
And forgive us our trespasses,
as we forgive those
who trespass against us.
And lead us not into temptation,









































































　近江は実演を交え OUR FATHER.... HALLOWED BE THY... KI NGDOM
― 　 ―167





























































































「そう。君の語り相手は舞台の外の聴衆なのだ。Lee と Guara が“Oral 
interpretation is the art of  communicating to an audience a work of  literary art 











John Donneの“For Whom the Bell Tolls”の目
線や声はさらに，むつかしくもおもしろい問題
を提供する。




床から書いた“Devotions upon Emergent Occasions and Several Steps in my 
Sickness”の中の一つである5）。後年，ヘミングウェーが自分の小説のタイ
トルに，この詩の終わりの句，“For Whom the Bell Tolls”　を使い，今　
南短生が夏のオーラル・インタープリテーション・フェスティバルの最後






























No man is an island entire of  itself.  Every man is a piece of  the Continent, a 
part of  the main.  If  a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as 
well as if  a promontory were, as if  a manor of  thine friend’s or of  thine own 
were. Any man’s death diminishes me, because I am involved in mankind;  and 
















牽強付会である。そもそも John Donne もキリスト教である。





































































け大変な思いをするだろう』，“If  I get absent from the practice, everybody 






















2）The Lord’s Prayer（マタイによる福音書 6章 9 節～ 13 節などに入っている。
3）川端康成の『美しい日本の私』〈講談社，1969〉の「默如雷」からの転用である。
4）Lee, Charlotte I ＆ Gura, (1987) Oral Interpretation, 7th ed. Boston: Houghton Mifflin 
Company. p. 3.






7）MEDITATION XVI I “Devotions upon Emergent Occasions and several steps in 
my sickness” by John Donne.
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